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　We have performed limb-salvage procedures with endoprosthesis in a manhood osteosarcoma case 
arising from lateral epicondyle (35-year-old male). The tumor massively existed in metaphysis and 
epiphysis of the distal femur, because the growth plate had closed. The tumor was removed with wide-
margin, and was not recurred. But the patient undertook the removal of a lung metastasis 6.3 years 
after the initial surgery. This primary tumor was suggested to originate from the remnant of the 
growth-plate, because the tumor had the abundant chondromatous component and its location was 
concomitant with the growth-plate (physis).
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した。メソトレキセート（MTX: 12-14g） 2 回，シスプ
ラチン（CDDP: 120mg）／アドリアマイシン（ADM: 





















年 5 か月後に右肺下葉に転移（24×12 mm）を生じ（図
図 1 　術前MRI前額断像
図 1. 術前MRI 前額断像 
T1強調像 T2強調像 
図 2 b　手術時の病理学的所見（軟骨形成の多いところ）図2ｂ.㻌 手術時の病理学的所見 
（軟骨形成の多いところ） 




図 2 a　手術時の病理学的所見（類骨形成の多いところ）図2a.㻌 手術時の病理学的所見 
（類骨形成の多いところ） 
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Simonら3）は26例 中23例 に，Ennekingら4）は24例 中1７例
に，Ghandur-Mnaymnehら5）は14例中12例に骨端への浸
潤があったと指摘した。しかし，壮年期例では成長軟骨
板がすでに閉じており，そのバリア機能は最初から存在
しない。そのため腫瘍は骨幹端に留まらず，骨端に向け
て大きく成長する可能性がある。特に本例のように成長
軟骨板の遺残による腫瘍化が疑われる場合には外側上顆
を中心に腫瘍が大きく成長しやすいことに矛盾はないで
あろう。
　手術加療において，従来は切断術あるいは金属による
コンポーネントの置換による患肢温存手術が中心であっ
たため，これらの発生母地に関する検討はあまり必要で
はなかったが，骨端の一部を温存して関節機能を維持す
